#  

#  <br> كلمافبه متّبسمن مشكونة! المصابيح 

## مع حاشيته



## كلاهـها <br> لفغيلةالأاستان

العلامة محهـعاشقإلـّهىالبـرني


##  ز

$$
\begin{aligned}
& \text { كُلِّ مَا فيه مُقتبسُ مِّن مّشُكُوْة المَصَابِيح } \\
& \text { مَعَ حَاشِيَيته } \\
& \text { مَزَادُ الرَّاِغِيِنَ } \\
& \text { كلامها }
\end{aligned}
$$

لِفَضِيُلة الاسُتاذ العَلامَة



جمعية شودهري محمد علي الخيرية (مسجّلة)

Z-3 الوورسيز بنكلوز، جلستان جوهر، كراتشي. باكستان

$$
+92-21-34541739,+92-21-37740738
$$

+92-21-34023113
 www.ibnabbasaisha.edu.pk al-bushra@cyber.net.pk :

مكتبة المبشرى، كراتشي. باكستان 2196170-321-92+ يشالب مكتبة الحر مين، اردو بازار، لاهور. 4399313-421-92-4 المصباح، 77 - الردو بازار، لاهور.
 دار الإخلاص، نزد قصه خوانى بازار، پشاور. 2567539-91-92-9 مكتبة رشيدية، سركي روذ، كوئنه.
وأيضًا ير جد عند جميع المكتبات المشـهو رة

## بِسْمْ اللهِ الرَّحَحْمِ الرَّحِيم

 الأنام بجو امع الكلم، وجو اهر الحكمه، صلّى اللّهُتعالى عليه وَعَلى الْهِ

أمّا بعد: فهذاكتاب وجيزيز، متتخبٌ من كلامِ الشُفيع العزيزيز اقتبسته من الكتاب اللّالمع الصّيّح، المعروف "بمشكاة المصَايّح" وسمّيته "زاد


 وسباًّلد خول دار النّعيمه، فإنّهو اسِعُ المغغرة، وإنّه ذو الفضل العَظِمْم.







 الحديث.(روراهمسلم) وجوارمع الككلم هو الذي ألفاظظي يسيرة وبعانيه كثيرة.



(البَابُ الأوَّل)





الجُملةالإسميَّة
(Y) الدّينُ النّصيحة. (رزهُمُم)

بسم الله الر حمن الر حيم. الحمد لهَ حمدأ كثيرأ كما أمر، والصّلاة على رسوله محمّدٍ سيّد البشُر ما اتصصفت عين بنظر وأذن بخبر .




 وأجرأ. فليس الشرط عين الجزاء؛ لأنهما وإن اتحدا لفظاُ لكنهما الختلفا معنى،




(r)
( ) ( $)$

( ( ) المُمْ
(V) الخمرْ
=
النصيحة جميع الخلق بأن ير اعي حقوق كل أحد من خحلق الله (عزّو جَلّ).
 هوالخضوع والتذلّل، وهو حاصل في الُدعاء أشدّ الحُصول. وقال في النهاية: إنما كان الدعاء مخّ العبادة لأمرين: أحدهما: أنّه امتثال أمر الله تعالى حيث قاهل تعالى تلى شألى
 رأى نجاح الأمور من الله (عزّو جلّ ) قطع أمله عمّا سواه، ودعاه لحاحته وحده، وهذا أصل العبادة، ولأنّ الغرض من العبادة الثواب عليها اليا، وهو حاصل في الدعاءاء. المجالس بالأمانة: أيالأ قوال التّي تنطق بها في المحجلس، والأحوال الّّتي تحري فيه، كلّها من الأمانة التّتي وجب حفظها، فالواجب على من حضر المتجلس أن لايُغشي ما جرى في المجلس إلاما تشاور أهل المججلس لإيذاء الخلق وإتلاف الأموال، كمشاورتهم في سفك دم حرامٍ، أواستحالال فرج حرامٌ أو اقتطا ع مال بغير حق. شعبة من الإيمان: الشعبة: الطائفة من كل شيءر القطعة منه. وإنما جعله من الإيمان؛ لأنّ المستححي يمتنع عن المعاصي بحيائه. جماع الإثم: جمع الإتم؛ لأنّها مفتاحُ كل شرّ وهي أمّ الخبائثـ. والجماع بالضم فالتشبديد: مستمع أصل كل شيء.

## ( ( ) الأ نَاةٍ مِن اللّهِ.


(9) المُؤْمن غرّكريمريم.











 المؤمن من جحر واحد مرّتين" أنه لا ينبغي لـ أن ينخد ع دائماً تعليما للحّز م.



 كلنور، و قيل: المراد بالظلمأت الشدائد.
الدنياسجن المؤمن: لأنها ضيقة على المؤمن، يُريد الخرورج منها دائماً إلى فضاء القّدس،

 ج






( 9 ( النساء حبَائِل الشيطان. (رواهرزين)

(Y) الاقتصادُ في النّنقة نصف المَعِيشة. (رواهاليهتي) (Y) (Y)



للرّبت: رواه أحمد، والشافعي، والدارمي، والنسائي، ورواه البخاري هيمّ في صحيحه





من دان نفسه: أي أذلّها وغلب عليها، وجعلها مطيعة لأمر اللّ (عزّز جللّ) وحاسب أعمالها وأحوالها، وعمل لما بعد الموتا ولما

و العَاجز من أتبْع نفسه هُوَاها وتمنّى عَلى اللِّهِ. (رواهالترمذيوابنماهه)
 (Y7) الغِنَاء ينُبت النّفاق في القُلب كما ينبُت المَاءُ الزر ع. (رواهليهيهي)
 (روالهالتمذي)
 (رواهامرالتمذي)
(Y) آية المُنَافق ثلاث: إذا حذّث كذب، وإذا وعد أخلف،
وَإذا اؤتمن نَالانانَّ. (رواهالبخاري)
(
واليمين الغموس. (رواهالبخاري)





 عقو ق الو الدين: إيذاء هماوعصصيا نهما فيما ليس به بأس في الشر يع يعة.


أن يّطلع عليه النّاس. (رواه مسلم)
( H (الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. (رواهاليهيهي)
(
والمؤ من من أمنمن النّاس على دمائهـمْ وأمو الهـمـ.
ماحاكُ في صدرك: أي أوقعك في التردّدولم يطمئنّ قلبك؛ فإنّ ذلك أمارة أنّ في ذلك




 متخصوص بما لم يكن فيه نص من الشار ع أوإتماع عمن العلمأه، وبما الذا كان النان الناس أهل ور عوتقوى يميزون القبيح من الحسن، فلايرد أن الآتم لايستحي من الآتم بين أظهر من هو مثله منغمس في الآثام، فيكون الإثمّ من البر .

 الترمذي والنسائي، والبيهتي، والبخاري) وفي رواية المسلم: "من سلم المسلمون من

لسانه ويده والمهاجر من هحر مانهي اللهُ عنه". من لسانه ويده: يعني أن الواجب على المسلم أن لآيؤذي أحداً لا بلسانه ولها ولا بيده،
 يقل: لاتؤذوا بألسنتكم وأيديكم؛ إظهاراً الشأن الإسلام وبيانأل لبعض أوصافه، يعني أن ذلك مما وجب عليكم إذا آمتتم بالهّ ورسوله. أمنه: كعلمه، يعني جعلوه أمينا وصاروا منه على أمن، ولا يختلج في قلوبهـم أنه يجيء بمصيبته في أمو الهم وأنفسهم.

والمُجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.

والمُهُاجرمَن هـجر الخطاياو الذنوب. أي ترك النحغغائر منها والمكبائر
(
(0) المؤ منُ مر آةُ المؤمن، و المئمن أخو المؤمن، يكف عنه


وإن اشتكى رأسه اششتكى كلّه. (رواهمُسْلم)

في طاعة الله: أي المدجاهد الُحقيقى من جاهد نفسه في طاعة اللّه ولمَ يصر منقاداً لها، و كل الننس يتجاهد النفس، لكَ لا فَي طاعة اللّه بل لتحصيل متاع الدنيا، وليس على صر اطط الفوزو الفلا ح إلا من جاهد ها في طاعة الله، فهو المـجاهد الحقيقي الفائز إذْ يجد ثوابب الله، ويدخل دار النعيم فيما بعد الموت. وإنما جعله مـجاهداً حقيقياً؛ لأنه يجاهد نفسه لتتحصيل ماغاب عن أعيننا ومالا يحصل في هذه الُّار. من هـجر : الهـجرة لغة: التّرك؛، والمّحبو ب منها مايرضى اللّعزّو جلّ، سواء كان ترك كالوطن


 تهجرماكرهر ربّك". الملدعي: هذا الالحديث قاعدة كلية هن قو اعد أحكامام الشر يعة.
 فينبغي أن يميط الأذى والعيب عنه بإعلامه بطريق الإصلاح، للبطر يت الطعن والاعتراض. ضيعته: الضيعة في الأصل: المرّة من الصْياع.(نهايه) ويحو طه: حاط يحوط حوطاً و حياطةً إذاحفظه وصانه وذبّ عنه وتوفّر على مصالحه.
(YV) السّفر قطعة مِن العَذاب، يمنع أحلد كمَ نَومه، وطعامه، وشر ابه. فإذا قضى أحدكم نهمتهن من و جههه، فليعجل إلى أهله. (رواهالبخاريو مُسلم) نَو ع آخر منهَا
(ץ人) قفلة كغزوة. (أبوداود)
(٪१) مطل الغنيّ ظلم. (رواهالشيخان)
( • ع ) سيّدُ القومٍ في السّغر خَادمُهم. (البيهقي)


و جهه: متعلق بقضى، أي إذا حصل مقصوده من جهته و جانبه الذي تو جه إليه، فليعحّل في الرجو ع إلى أهله.
 قفلةكغزوة: تفلة: وهوالمرّة، من القفول، وهو الرجو ع، كغزوة: فعلة من غزايغزو
 و(غزا) العدوّسار إلى قتالهم وانتهابهمه، ومعنى الحّديث: إن أجر المدجاهد في انصر افهس إلى أهله كأجره في إقباله إلى الُجهاد. المطل: التسويف بالعدة والدّين، ومعنى الحديث: إن مطل المديون الغني ظلم على
 من خدم فهو سيّدهم وإن كان أدناهم منزلة (في بعض الأمور) . يعمي ويصم: أي يجعلك أعمى عن رؤيته معائبه، وأصم من سما ع قبائحهـ.

( 0 ع 0 )

( \& V) ( حُبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئةٍ. (رزين)
( § ^ ) ( 9 ( ) أفضلُ الصَّدقة أن تشبعع كبلًا جائعاً. (البيهقي)


و منهو ק้في الدنّنيا لا يشبـع منها. (البيهي)
بالأسحار : وإنما كان رؤيا السحر أصدقها؛ لأن الغالب حين السحر أن تكون الخواطر مجتمعة، ولأن المعدة خالية، فلا يتصاعد منها إلا بنخرة المشوشة الما طلب كسب الحلال فريضه: الحديث. أي بعد فريضة الصلاة والصوم، وليس في مرتتههما وقوله: فريضة أي على من احتاج إليه لنفسه أو لمن يلز مه مؤنة، ولمه وإنما قلنا ذلك؛

 على كل مسلم". أن تشبع: إسناد محازيّ، أي أن تطعم حتى تشبيع.

منهو مان: أي حر يصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبهما.
 وِّا ومنهو في الدنيا: فإنه لايز الل ساعياً في تحصيل مالها و جاهها وذهبها وفضّتها.
 "منهو مان لايشبعان: صاحب العلم وصاحب الدنينا، ولايستو يان، أمّا صاحب العاحبي

 (or) هقيه وَاحدّ أشدّ على الشيطان من ألف عَابدٍ. (ترمذي) ( ) © ( 0 )
 (رواهالتمهذي)
 كلّبني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التّوّابُون. (الترمذي) $=$ لغدوة: أي ثواب الغدوة أو الرّو حة في سبيل الله خير من نعم الدنيا كلّها؛ لأنها زائلة
 النهار . والروحة: المرّة من الرواح: وهو السير في آخيرا النهار النهار .


ويصونهم عن أغوائه. طوبى: طوبى أي الحالة الطيبةو العيشة الراضية. لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا: لأنه كان يستغفر الهُ (عزّوجلّ ) كثيرأ حال حياته في هذه اللار . كل بني آدم: أي كل واحدمنهم سوى الأنبياء صلوات الله وسامهن عليهم؛ لكونهم




(ON) كم مِّن صَائم ليس له من صيامه إلّا الظّمأ، و كمّمّن
قائمٍ ليس له من قيامه إلّا السّهر . (الدارمي)
(09) من حُسن إسلام المَرَ تر كه مالا يعنيه. (الترمذيوأحمدوغيرهما) (7 (7) ألا كُلّكم رَاعِّ و كُلّكُم مَسئُول عن رعيّته.
(روزاهالشُيخانهاوبالحديث طريلن)
 (
$\qquad$
إلا الظَمأ: أي العطش و كذا الجو ع ونحو هما مما يصيب الصائم بصومهم، وخص الظمأ




اللسَهر : قالْ في القاموس: سهر كفر ح، لم ينمبيلاًا


القولن، والفعل، والفكر، والنظر، بأن يكون عيشه بدر نـ نه ممكناً. ألا كلكم راعٍ: الراعي: كلم منولي أمر قومٍه وأصله في راعي الغنمه، رعى الأمير القوم:



 ألا فكلكمبراوٍو كلكمم مسئول عن رعيّته" .

والجليس الصّالح خيرٌ من الوَحدة.


(7ヶ) تحفة المُؤرمِن المَوت. (الْيهقي)
(7 (7) يَدُ اللهُ عَلى الجماعَةِ. (الترمذي)
 عن منكرٍ، أو ذ كر الله. (التزمذي)

(7V) مثلُ العلم لاينتفعُ به كمثل كنز لا يُنفق منه في سبيل الله. (أحمدردار مي)
(7 (أفضلُ الذكر لا إله إلاّ الله، وأفضل الدُّعَاءِ الْحَمَدُ للهِ. (الترمني) (79) أوّل من يُدعى إلى الجنّة يوم القيمة اللّين يحمدّون اللّ
في السرّاءِ والضرّاءِ. (اليبيةي)

تحفة المومن الموت: نكونه بابامن أبواب الجنة، لولم يكن الموت تلما وصل إليها.

 المثاب عليه حين التكلم بالمباح منه.



نَو ع آخر منهَا
أي مِنَ الجُملة الإسميّة وهومَا دخلَ عَليهَا لا لا لا لا لا

(VI)
(VY)
(Vr)
(V ) لاعقل كالتديير. (اليهتي) (VY)


(V^) لاصَرورة في الإسْلام. (أبرادهد)

إلاّا ذوعثرة: العثرة: المرة من العثار في الشئ، ومعنى الحديث: أنه لا يحصل الحلم للششخص ولا يوصف به حتى ير كب الأمور فيعثر فيها، ويستبين مواضع الخئر الخطاء فيعفوعنه
 لأنه كان فيما مضى بمنزلة هذا التخاطي.


 الُصرورة من أخلاق المسلمين، بل هو نعل الرّهمبان، والصرورة أيضا الذّي لم يحج.
(V9) لَا بأس بالغنى لمن اتقى الله (عزّو جلّ). (رواهأحمد) الجُملة الاسمّيةُ التّي دَخحلت عليها حرفِ إنَّ
( ^ • إنّ مِن البيَان لسِحر اً. (البخاري)

( ( Y Y ) إنّ من العلم جهلًا . (أبوداوه)
لمن اتقى الله: لأنه ينفق ماله في الخير فيثاب، وأتّا الذي لايتقي الهّ (عزّو جللّ) فإنه ليس له في المال خير ؛ لأنه ينفقه في المعاصي، فيكون نياله اله وبالألأعليه.


وإمالتها.
وإن من الشُعر حكمة: يعني إن بعض الأشعار نافع، فيه علموحكمة يفيد النلس.

 عن تعلم ما يعنيه فيكون جهلاً، وقال الأزهري: هوأن لايعمل بعلمه، فيكون تركا ترك العمل
 المراء والحدال والكبر والإعجاب بنفسه، ويمنعه من إصلاح نفسه؛ فيكان الانيان علمه بمنزلة




 خيرالهم، وهؤلاء الذين أشرت إليهمهم المنكرون بالأحاديث النبوية.

1 1 الجُملة الاسمّيةَ التّتي دَخلت عليها حرفِ إنَّ


( 1 ( ع)

( ( 10 )
( 17 )
 أي نـيتّه يور رث البّخلو والجبن
(へ人) إنّ الصّدقَ طمأنينة.
وإنّ الكذب رَيبة. (أحمدوالترمذي)

و!إن من القول عيالا: أي ثقلاًأوربالا على صاحبه في الُدنيا والآخرة، أوعلى سامعه؛ لكونه عالْماً به، أوغيرُفاهمبِهـ
الفتن: جمع الفتنة، ومعناه: الامتحان والاختبار، كثر استعماله بمعنى الإثم، واللكفر، والقتال، وغير ها، وقدكثرت الفتن في زماننا هذا و كثرت ت دعاتها، فمن الناس من يدعوا إلى الإقرار بنبوة الكاذب المتنبّي الكائد القادياني، ومنهم من يدعوه إلى تحريف الإسلام
 هذه الفتن، ومن صاحب أصحاب تلك الدعاية، وقر أكتبهم قليلاً، ماينجو من مكائدهم. !إن المستشار : وهوالذي طلب الشورى منه أحد في بعض أموره. مؤتمن: أي أمين، وجب عليه أن يشير إلى ما يعلمه خيراً له، فلوأشار عليه بأمرٍ يعلم أن الرشد غير ألميره، فقد خحانه كما جاء مصّر حا في رواية أنخرى. !إنَ الصدق طمأنينة: الصدق والكذب يستعملان في الأفعال، والأ قوال، قالوا: معناه أنك إذا و جدت نفسكك ترتاب في الشئ فاتر كه، وانتقل اللى مالا ترتاب فيه؛ فإنّ نفس المؤ من تطمئن بالحق والصّق، وترتاب من الكذب والباطل . وهذا مشخصوص بالقلوب بالصّافية من كدورة الهوىى.

19 1الجُملة الاسمِّةُ التَيَّخلت عليهاهرف إنَ
 (91) إنّ الرّزق قَ ليطلب العبد كَمَا يطلبُه أجله. (أبرنعيم)


 (90) إنّ الرّّجل ليحرم الرّزق بالذنب يُصيبُه. (ابنماسهة) (97) إنّ نفسًا لن تمُوت حتّى تستكمل رززقها. (رواه في شرحالسنة) (9V) إنّ الصّدقة لتطفئ غضب الرّبّ وتدفع ميتة السّوء. (التمذي)

شرة: بكسر الشُين المعجمة وتشديد الراءاءآخره هاء، الحرصو والنشاط. والفترة: الضّعف فتر أي سكن بعد حذّة ولاَن بعد شدة، ومعنى الحديث: أن الإنسان
 وإنما الكمال التوسط والقصد في العمل، والاحتراز من الإفراط والتفر يط كليهما؛ ليدوم العمل. ولفظ الحديث بكماله "إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فترة فإن صاحهها سدد
وقارب فار جوه وإن أثير اليه بالأ صابع فلا تعدّوه".

 ميتة السُوء: بكسر الميم وسكون الياء، أصلها موتة، مصدر للنوع كالجالجلسالسة، والمراد
 من الآلام والأوجاع المفضية إلى الفزع ع، والحز ع، والغفلة عن ذكر اللّه (عزّر جلّ). ومنها موت الفجاءة وسائر مايشغله عن اللّ ممّا يؤدى إلى سُوء الخاتمة، أعاذنا الشّهنها.

(1) إنّك لمْت بخير من أحمر ولا أسود إلّا أن تفضله بتقوى.
(ر) (رواهأحمد)
(99) إنّ الله لاينظر إلى صُورِكمَ، وأمو الِكَم ولكن ينظرُ إلى

قلوبكم، وأعمالكم. (رواه سسلم)
( • • إنّ مِن المَعْرُوف أن تلقى أخحاك بو جهطلق. (رواهأحمدوالتَمني)
(1 (1) إنّأولى النّاسِ باللّهِ مَن بدأبالسّاملام. (الترمذي) ( ( ( ) ( إ إنّ الغضبَ ليُفسِد الإيمان كما يُفسد الصّبر العَسل. بنتح الماوبركـراباء (اليهتي)
( ع • 1) إنّ الصِّدق برّ، وإنّ البرّ يهدي إلى الجنّة. (مسلم)
 (7 • ا إنّ اللهُحرّم عَليكم عُقو ق الأمّهَات، و وأدالبنات،

بتقوى: معنى الحديث: أن الفضيلة ليست بلون دون لون، و وإنما الفضيلة بالتقوى؛ فإن

 إلى قلوبكم: أي إلى مافيها من اليقين أو الصدق أو الاخحلاص، وتصد الريا الرياءو السّمعة وسائر الاخلاق المرضية والأحوال الردية، وأعمالكم من صلا الـاحها وفسادها اليال، فيجازيكم على أوفق ذالك. إلى قل: بضم القافـ من القلة كالذلّ ولّ والذّلة.



M M
ومنعوهات. وكرهلكمقيلوقالل، و كثرة السؤال، وَإضَاعة المال. (البغاريومسلم)
( إنّ أحبّ الأعمَال إلى الله تعالى الحُبّ في الله
والبغضُ في اللهِ. (رروأحمدرأبودارد)
ومَا ( 1 ( ألا إنّ الدّنيا مَلعونة وملعونٌ ما فيها، إلّا ذكر اللّ،
وَمَاوَالاه وعالم، أو متعلِّم. (الترمذي)


 ماله في صِحّته و حياته، تلحقه مِن بَعد موته. (إنماجمه)

 ومنع: أي وحرّم عليكم منع ما عليكم أعطاءه، وطلب ما ليس لكم (نهاية) أي بالتجّبر
 بالتوينوهات: بكسر التاء، اسمنعل بمعنى أعط.



 مكذا في أكثر الروايات والظاهر النصب (كما عند ابن ماحة)؛ لأنه مسطرف على توله:
 ملعونما فيها الا يحمد إلا ذكر الشوماوالاه، وعالم، أومتعلم.

إنَّمَا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( I Y Y ( إنّما شفاء العيّ السُّؤالل. (رواهأبوداوه) } \\
& \text { ( } 1 \text { ( إنّما الأعمالُ بالخو اتيهم. (البخاريومسلم) }
\end{aligned}
$$

(1) إنّما القبر رُوْة مِن رِّيَاضِ الجنّةِ أو حُفرةمِّن حُفر النار. (الترمهي)

الجُمُلَة الفِعليَّة
(1 10 ) كادالفقرأن يكون كفر اً. (اليهتي)

كفى بالمرء كذباً أن يُّحدث بكلّ ما سمع. (سسلم) ( | | V)
( 11 ( 1 (
( 119 )
شفاء: أي لا شفاء كلداء الْجهل إلا التعلم، والسؤاللمن العالم.


 نهي عن بيان مالم يعلم صدقه. عبد الدّينار : عبد الدينار وعبد الدر هم: هو من جمعل المالمال والمتاع ربّه، وجعله أكبرهمه، ومبلغ علمه، وسعيه. إن أعطي؛ رضي، وار إن لم يعط؛ سخط.
( ( Y•) حجبت النار بالشهوات، و ححبت الكجّة بالمكاره.
(البخاريومسلم)

وَالحِرصُ على العمر . (البخاريومسلم)

استغني عنه، أغنى نفسه. (رواهرزين)



( 1 Y §)
مُصصدِقّ وَأنت به كاذبٌ. (رواهأبوداود)
بالمكاره: جمع مكرو ه، وهو: ما يكر هه الشخص، ويشق عليه فعله. ومعنى الحديث:



 المحخوب. أغنى نفسه: عن الناس بعدم طلبه منهم متاع الدّنّنيا. أن تحدث: ناعل كبرت، وأنثه باعتبار التميـيـيز (وهو لفظ خيانة)؛ إذ هو الفاعل
 حَدّثنه حديثاً هو يصدقك فيه ويعتقدك صاداقاً، وأنت فيه كاذب.
( بئسَ العَبدُ المُحْتِكر، إن أرخص اللهُ الأسعارئ،

حزن؛ وإن أغلاهـا، فرح• (اليهيفي)

نو ع آخرمن الجملة الفعلية
وَهُومَافي أوّله لاالنّافية
( ) لا يد خُلُ الجنّة قتّات. (البحاريومسلم)
( Y YV)
أي

( ) ( ) لايدخلُ الجنّة مَن لايأمن جاره بو ائقه. (رواه سسلم)
( • • ( ) لا يَدخلُ الجنّة جسلُ غُذي بالحَرَام. (اليهتي)
المحتكر : احتكر الطعام: اشتراه وحبسه؛ ليقل" في السوق فيغلو . وأصل الحكر الجمع والإمساك (من النهاية) والمحرم منه هو في الأقوات خاصّة، بأن يشتري الطعام، ويتظر

الغلاء كلبيه، والناس في مسغبة ومحاءة واحتيا ج إليه.
قتات: قال في القاموس: رجل تتات وتتوت: نمام، أويستمع أحاديث الناس من حيث
 فينم عليهم، والقتات: من يستمع على القوم وهم لا يعلمون نـم ينمّ والفتاش: من ين يسئل

عن الأخبار ثم ينمها.
لا يلدغ المؤمن: يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حازماً محتاطان حيث لاينخدع من


مرة أخرى. بو ائقه: جمع بائقة، وهي: الداهية أي غوائلهو وشراره.

 ( ( ) لا تدنحلُ الملائكةة بيتأ فيه كلبٌ، وَلا تصاوير ـ (البخاريوسسلم) ( ) لا يؤمنُ أحدُ كُم حتىّ أكونَ أحبّ إلَيه من وَالِِه،

ووَلِِه، وَالنّاسِ أجمعين. (البخاريومسلم) ( ) لا يحلُّ لُمُسلِم أن يهجر أخاه فوقَ ثلاث، فمن هـر فوق ثالاث فمات، دَخلَ النّار . (روامأحمد وأبوداود) ( I Y ( ) لَاتُنز عَالرّحّحمة إلّا من شقي • (رواهأحمدوالترمذي)
 ( ألالايحلُّمَالُ امر ئ إلابطِيب نفسٍ منه. (البيهي) ( I YV)

لايؤمن إلخ: الحديث: رواه في شرح السنة، وقال النوري في أربينه: هذا حديث صحيح وبيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لاتدخل الملانككة: أي مالانكة الر حمة لا الحظظة، وملانكة الموت، ونيه إنشارة إلى إلى
 أحبّ إليه: المراد به حبّ الاختيار المستند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد، لا حبّ الطبّ الطبئ. وحاصله تر جيح حانبه بهِ





صيغ الأمروَالنّهي
( ) بهّ

( ) إشفعو افلتئ جرُوا ا (البخاري ومسلم)
(
( ) ا ( )


ولا جرس: بفتحتين: ما يعلّق بعنق اللّابة وغير هيصوت. وجاء في رواية الحجرس مز امير
الشيطان، وفي رواية أخرى "مع كل جرس شيطان اني

 يكفي أن يقال تؤ جروا امحزورماً؛ نكونه جواب اب الأمر .
 الإيمان، ويطالب منك فعله فإن الاستقامة هي الأصل في الإيمان، والأعمال، قالن اللّا عزّزو جلّ":




 الناس بخلق حسن".
( 1 ( ) وَخالق النّاس بخلق حسَن. (الترمذي)

ولايأكل طعامك إلّا تَقِيٌّ. (الترنيهيرغيره)
( أٍِّ الأمانة إلى من ائتمنك.
ولا تخُن مَن خانك. (الترمي)




لا تُصاحِب إلّا مؤ منا: أي لاتقصد لمصاحبتكُ إلا المؤمن، وجنب نفسك عن مصاحبة اللكفرة، والفجرة، وأهل النفاق.
ولا يأكل طعامك إلاتقي: أي لاتطعم طعامك إلا من اتقى اللهّ (عزّو جل) في أحو اله،

 ولا تخُن مَن خانك: تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق والإحسان إلى من أساء، وعدم

مقابلة السيئة بالسيئة . خيار كم إلخ: هذا وما بعده حديث واحد، أخر جه أبوداود.

يُحبُّك النّاس. (رراهالترمذيواينماهة)
( 1 OY ( S ( ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجُفّ عَرقُه. (ابنابهة)

ازهد في الدُّنيا يُحِبُك اللهّ: تاله النبي



 أيديهم، ولاتشر فإلى أمورالهم، ولاتنز ععنهمباعنديم.

 في محبوبه، كرهه وأبغضه، ومن لم يعارضه فيه، أحبّة. ونقل عن الاالمام الشانعي أنه قال






 متاعأكثيرا ألى غير ذلك مما يفعلة أمل الدنيا.
 ( 0 ) لَاتسبُّوا اللِّيك؛ فإنّه يو قظِ للِصّلوة. (رواهأبوداود)

 (البعاريوومسلم)
(أطعموا الجائعوعُودُوا المريض وفكّوا الْمَانِي. (البخاري) ( 101 )






 أكثرنا الذنوب، وصرنا من أهل جهنمب؛ فلا ينغعنا العمل الصالح بعدهـ ويسّروا: أي سهلو عليهمتالأمور، ولاتعسرورا بإلقاء الصعوبة عليهم.

 فكو العاني: أصل الفك: الفصل يين الثئيين، وتخليص البعض من بعض، والعاني: هو الأسير، أي أطلقو الأأسير .
 والتنعم: هو المبالغة في تحصيل النعم، وتضاء الشهوات على وجه التكلف.
( 1 ( 7 تَعَاهدو ا القر آن، فوالّذِيْ نفسي بيده لهُو أشدّ تفصّيا
مِنَ الإبل في عقلها . (البخاري ومسلم)
( ا اعتدلُوا في السّجُود، وَلايبسُط أحدُكُمُ ذِرَاعيه
انبساط الكَلبِ. (البخاريومسلم)
( 17 ( 1 مُرُوا أو لادكُم بالصَّلاة وهُم أبناءُ سبع سِنين، واضربُوهـم
 (170) لَا تجلسواعَلَى القبورِ ولا تصلولوا إليها. (رواهمسلم) (177) إتّق دَعوة المظلوم؛ فإنّه ليس بَينها وبَين الله حجابِ. (البخريومسـلم) ( اتقوا اللهُ في هذه البَهَائم المُعجمة فَار كبُوهَاصالحة، واتر كُوهَاصَالحة. (أبر داود)
 (البخاريوريسلم)

تعاهدو ا القر آن: أي راعوه بالمحافظة، وداوموا تلاو ته؛ لئلا يذهب عن القّلب.




"استذ كرو الالق آن؛ فإنه أشد تفصيا من صدور ر الر جال مال من النعم".
 فار كبو ها صالحة للر كوب قوية على المشي، واتر كوها اصالحة، ألي ألزيلوا امنها تبل اتعلا اتعابها.

صيغ الأمروَالّهتى


(IVI)
(IVY) لاتظهر الشماتة لأخيلك فير حمه اللهُو يَتَتِيْكُ. (الترمذي)
(IVr)

 (أبوارد)
انتتم خحمساً قبل خمسٍ: شبابك قبل هرمكك، وصحّتك قبل (IV7)
سقملك، وَغناكَ قبل فقرك، وفراغكَ قبل شغللك، وَحياتكَقبل مَوتك. (روالاتزمذيمُرساه)

منابر : أي لاتجلسوا على ظهورها، فتوقفونها، وتحدّثون بالبيع والشراءو وغير ذلك، بل بل


 الرّو حغرضا". الثشماتة: فرح العدو يبلية نزلت على من يعاديها

 اغتنم: اغتنم الشُباب والصّحة والغنى والفراغ والحيوة كلّها؛ لتتزود لآخرتكا ونكا ولا تضيّع هذه الخمس باشتغالك في أمور دنياك، واتباع أهواء نفسك.

ليس الناقصة
ليس الشّديد بالصُّرعة، إنّما الشديد الّذي يملك نفسه (IVV)
عند الغضب. (البخاريومسلم)
(أيونِارد).
(lvq) ليس منّا مَنْ لَّم يَرحَمْ صَغيرَنا، وَلَم يُوقِرَ كبيرنا،


( ( $\wedge$ •)

إذا قطعت رحمه، وَصلها. (رواهالبخاري)
(1へY) لَيس المؤِنُ بالطّعّان، ولا باللّعان، وَلا الفَآحش،
وَلألَلِذِيّ. (رواهالترمني)


 خبّب امر أةً: أي خدع وأفسد: بأن يذكر مساوي الزوج عند امرأته، ومساوي العبد عند سيده، أو بالعكس فييغض هذا ذاكي لك لذالك. بالمكافي: أي المجازي إن وصل الأتار ب وصل؛ وإن تطعوا تططع، ولكن الواصل الذيا ولا
 ولاالبذيّ: فنيل من البذاء: وهو الككلام القبيح. (قاموس)

(1 (1) ) لَيسَ الكذَّابُ التِّي يُصلِحُ بينَ النّاسِ وَيقولُ خيراً،
وينمي خَيراً. (رردهالبعاريروسسم)

 حزناعلى موتأحد

بذَعوَى الجاهليّة. (رواهالبخاريوسسلم)
ليس النخبر كا لمُعَاينةِ. (رواهأحمد) ( $1 \wedge \vee$ )
الشرطو الجزاء

العرض: بالتحريك: متاع الدنياو حطامها.








 العجل، فلم يلق الألواح، نلماعاين ماصنعوا، ألقى الألواح، فانكسرت".(رواهأحمد)
 ( 1 ( 1 ) مَن لّم يسأل الله، يغضب عَليَهِ. (الترمذي) ( 91 ( 9 ( مَن انتهب نهبةً، فَليسَ مِنّا. (رواهالترمذي) ( 1 ( 9 ( مَن دَلّعلى خير؛ فله مثلُأجر فاعله. (مسلم) ( 1 ( 9 ( مَن حَمل عَلينا السّالا ح، فليس مِنّا. (البناري) ( 9 ) من صممت، نجا. (روأأحمدوالترمذي)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 90 \text { ) وَمَن تشبّه بقومٍ فهو مِنهُم. (رواهأبو داود) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 9 \text { ( } 9 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

لم يشكر الله: لألن الله تعالى أمر بشكر اللذين هم وسائط في إيصال نعم اللهّ تعالُى إليهم؛ فمن لم يطاوعه فيه، لم يكن مؤديأ لشكره تعالى، أوأراد أنه إذا لم يشكر الناس مـنـ مع


 قيل: إن المر ادبالعبادة ههنا الدعاء.
من صمت: أي سكت عن الشرّ وما فيه إثم. نجا: من آفات الدارين، وفاز إناز، وظفر .
 فهر منهم: أي من حز بهم، ومعهم في الأجر والوزر. وهذا وعام في في الأخحلاق، واللباس، والصّور ة، والهيئة، وغير ذلك.

خلفف غاز ياً في أهله؛ فقَلْ غَّا' ( (رواه البخاري ومسلم)


أتى اللّسُلطان؛ افتتن. (رواهأحمدوالثرمذى)

 (Y. Y) مَن رَغْب عَن سنّتي، فليم مِنّي• (البخاري)

 (Y • O) مَن يُرد اللّهَ به خحير"ا، يُفقهْه فَي اللّين. (البخاري)

من سكن البادية جفا: أي صار غليظ القلب وقاسيه؛ لعدم المُخالطة مع أهل العُلم وفشو المهالة فيهم ومن اتبع الصيد لعبًا ولهوًا، غفل عن الطاعات، ولزوم الجماعات. وهذا تنبيه لمن اعتاده، وانهمكك فيه. ومن أتى السلطلمان افتتنن: أي وقع في الفتنة. والمراد بالسلطان الحائر الغافل عن أحكام الشر يعة المطهرة. أشرك: وهوالشُرك الأصغر. وإنما جعله شر كا؛ لأنّ المرائي يشرك في عمله غير الله عزّو جل قال النبي كان أشرك في عمل عمله لله أحدأ، فليطلب ثو ابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك". (رواه أحمد) لم يرح رائحةَ الجنّة: أي لم يشم رائحة الجنة. يفقهه في الدّين: أي يجعله عالماً فقيهاً، يفقّه: من التفقيه وهو التفهيم.
(Y • (Y) مَن صَلّى عَليّ وَاحدةً، صلّى الله عليه عشر اً. (مسلم) (Y•V) (Y- ^) مَن صنع إليَهِ مَعُرفو فقال لفاعله: جَزَالكَ الله خيرا، فقد أبلغ في الثّــــنـاءِ. (رواها الترذي)
 (الارمي)
(Y)• ( من رأى عَورَة فسترها، كان كمن أحيى مَوعُودة. (التمذي)
(Yll)
اللهعنه عذابه يُومَالقيامة، ومن اعتذر إلى الله، قبل اللُّعذره. (اليهتي) (Y T Y)

بلجَامٍ من نار • (رواهأحمدوالترمذي)
 خحانه . (رواهأبو ولود)

عَورَة: العورة: ما يحب سترها من الأعضاء، وما يكره الإنسان ظهور هوه من العيوب،

 صانه كأنها أحياه. عن علم علمه: المراد باالعلم ههناما يحتاج إليه السائل في أمردينه. ثُم كمه، أي أخفاه ألحمى، أيأدنحل في فيه لجام بلجام من نار مكا فاةل لـ حيث ألحم نفسه بالسكوت حين سئل.
 ( $\mathrm{H} \mid 0$ ( مَن تمسّلك بسُنتي عند فساد أمّتي، فله أجرُ مائة شهيد. (رواهالييهتي)
(Y) (Y) مَن شهد أن لَّا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رَسول اللهَ حَرَّم اللهُ

علَيهِ النّار . (رواه مسلم)

( مَن وقّرصاحب بدعة، فقد أعانَ على هُدَم الاسْلام. (رواهالبيهتي مر سلاُعن إيراهمهر بن مُسِسرة)
(Y/9) مَن أحلَّث في أْمرنا هذاما ليسَمنه، فهوردّ. (رواهالبخاريومسلم)
 (رواهالبحاري)
(YY) (Y~ن أحبَّ للِّه وأبغضَ لله، وَأعطى لله، ومَنع الله فقد
استَكَكَ الإيمَمَان. (رواهأيودارد)
(رو مَن أنظر مُعسراً، أو وضع عنه، أظلّلّاللهُفي ظلّه، (رواهسلم)




 أظلّه اللّا: أي وتاه الله من حرّيوم القيمة، أو أتعده تحت ظل عرشه.


(روالأترمذي)
 (YY (Y) مَن مَات ولم يخز، ولمَ يحلّث به نفسه، مات على

شعبةٍ مِّن رنّفاق . (رواه مسلم)
(YYV)
لايُمـحى، وَلا يُبّلّل. (رواهالشانعي)
(YYN)
 في سبيل أللّ: أي فله أجر من خر ج في الكههاد حتى ير جع إلى بيته؛ لأنه كالمجاهد في إحياء الُدين، وإذلال النيطان،و اتعاب النفسس. نفسه: منصوب على النى أنه مفعول به، أو بنز ع الُخافض، أي في نفسه، وفي نسنحة: بالرفع على الفاعلية، أي ولم يخحطر بباله قط




 طعامه؛ إذ ليس المقصود من مشروعيته اللجوع والعطش، بل مايتبعه من كسر الشهوات،
 صيامه، ولا ينظر إليه نظر قبول.
(YYQ) مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه اللّهُوْ ب مذلّةِيومَالقيامة. (رواهأحمدوغيره)
(YM.) مَن طلب العُلم؟ ليُجاري بهِ العلمَاء، أوليُماري به السُّفهاء، او يصرف بهو جووه الناس إليه، أدخحلُُ اللهُ اللّار . (رواهاتزمذي)
(YM) مَن تعلّم عِلماً ممّايبتغي به و جهه اللّ لا يتعلّمه إلا لا بهعرضاً مِنَالدّنيا، لم يججدعرف الجّنّة يَومَالقيامة. (روامأبوداوه) (YYY) مَن أتى عرّافا، فسأله عَن شئ، لم يقبل له صالاة

أربعين ليلةً. (رواهسنلم)
(YMr) مَن استعاذ مِنكم بالله، فأعيذُوه، ومن سأل بالله، فأعطوه، ومَن دَعَاكُم، فأجيبوهُ، ومَن صنـع إليكم مَعرُو فاً،




 العلوم الدينية. والناس عنه غافلون.

 عن فرض وقته. أربعين ليلة: ذكرالعدد للتحديد أو التكير .


فكافئوه، فإن لم تحدوا ما تكافئوه، فادعوا له حتّى تروا أن قد كافأتموه. (رواهأحمد)
 فبلسانه، فإن لّم يستطع، فبقلبهوذلك أضعفِّ الإيمان. (رراهمسلم)


أخذذيُ يد إتالافهَا، أَتلفهُ اللهُ عَليه. (رواهالبخاري)





ومَن يطع الأمير؛ فقد أُطاعني، ومن يعصِي الأمير؛ فقد عَصَاني. (رواملبغاريوسيلم)

فكافئوه: أي جازوه، وأحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم.

 فبقلبه: أي بأن لايرضى به، وذلك: أي عدم الرضاء ألياء به والإنكار عليه بالقلب فقط.


 المرء ينرج ج به من العهدة كما يخر ج منه بالأداء، ومذا من باب التشا بلشديد والتغليظ.
(YMq) مَن أحخذ مِنَ الأرض شيئًا بغير حقّه، خسف به يومَ
القيامَةِ إلى سَبع أرضين. (البخارى) (Y ع•) مَن رَّني في المنام، فقد رآني؛ فإِنَّ الشيطان لا يتمشّلُفي

صورتي. (رواهالبخاريوسسلم)
 (Y\& ( مَن صام رمضان إيماناًَوَّاحتساباً؛ غُفرله ما تقدّم مِن ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غُفرله ما تقدّم مِن ذنبه، ومن قام لَيلة القدر إيماناً واحتسابا؛ غُفرله مَا تقدّمَمَن ذنبه. (رراهالبخاريومسلم)
 أى البمر
فإنّ الملائكة تتأذّى مِمّا يتاذّى منَّاُلإنس. (Y \& \&) (رواهأحموراثرمذي)
(Y \& 0) من حَلف بغيرِالله، فقَد أشرك. (الترمذي)
من رآني إلخ: وفي رواية للشيخين: من رآني، نقد رأى الحق أي رؤيته إياي حق وأمر
 يكذب على لسانه فيلتبس الحق بالباطل . وليتبوأ: أمر لفظًا وخبر الئر معنى.

 فقد ذبح بغير سكيّن: ليس المراد به هلاكُ نفسه بلو و كناية عن هالاك دينه.
(Y६7) (Y) كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخخر؛ فلا يُؤذجَاره، ومَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ؛ فليقلُ خير اً، أوليصمُتـ. (رواهالبخاريو مسلم) (Y\&V) مَن صلّى العشاء في جَمَاعة؛ فكأنّما قَام نِصف اللّيل، ومَن صَلّى الصُّبَح في جَمَاعة؛ فكأنمّاصلّى اللّيل كُلّه. (رواهمسلم) ( مَن بطّأبه عَملُ، لم يسر ع به نَسُبُه. (رواهمسلم) (Y \& ) (Y\&9) مَن حجّ (Y (Y) (رواهالبخاريومسلم)
(YO.) مَن سَأل اللهُ الشهادة بصدق، بلّغه اللهُ مَنَازِل الشهداءِ
وَإن مَات على فِراشِه. (رواهمسنم)
(YO1) ( مَن كان له شعرٌ فليُكرمه. (رواهأبو داوه)
(YOY) فإنّنّ شِبْعَه، وريّه، وروته، و وبوله في ميز انه يوم القيمةِ. (رواهالبحاري) من بطَّبه: بتشديد الطاء من التبطئة ضد التعجيل به. الباء للتعدية أي من أخره
 نسبه ولم يجبر نقيصته؛ إذ لا يحصل التقر ب إلى اللّ تعالى إلا بالأعمال الصّالحة الحة، قال
 فليُكرمه: تنظيفه بالغسل، و التدهين، والامتشاط. فإنَّ شِبعَه: أي مايرويه وما يشبعه.


 (رواهالتزمذي)
 (YOV) إذاوضع الطّعام، فاخلعوا نعالکم؛ فإنّها أروح لأقدَامِكمْ. (رواهالدارمي)
(YON)
تختلطوا بالنّاس؛ من أجل أن يحز نه. (رواهالبحاريومسلم)


(Y ( ( Y Y Y)
 مُستقبح، ور كبت كل معصيةٍ، وقيل: معناه ينبغي أن تنظر إلى ماتر يد أن تفعله، فإن كنت تستحي من فعله، فلا تفعله، وإن كنت لاتستحي من فعله، فافعله؛ فإن عدم الاستحياء علامة كون ذلك العمل حسناً غير قبيح. وهذا لمن كان قلبه سليمأ عن أدواء المعاصي، ولم يعدم صفة الحياء.

 (Y7६) إذا دخل أحدكم المسجد، فلير كعر كعتين قبل أن يجلس. (ررواهالبعاريروســـ)



ذكر بعض المغيبَات


 اللهوهُمعلى ذلك". (البعارير)ـــم)
 يأتونكم مِنَ الأُحاديث بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤك كُم، فإيّاكُم وإيّاهُم، لايُضلُّونكم، ولايفتنونكم". (رروهـــم)





 (رواهالبخاريورمسلم)
 أكل الرّبا، فإن لّم يأكله، أصابَه مِن بـخاره". (رواهأحدوأبو داود)
 للغُرباء، وهم: الّذين يُصلحُون ن ما أفسدَ النّاسُ مِنُ بعدي من سُنتّي ". (رواهالترمذي)

عنهتحريف الغالين، وانتحَال المُبطلين، وتأويل الجاهلين". (رواهاليههتي ني كتاب المدغل)

قرني: القرن: أهل كل زمان، وكأهه المقدارالذي يقترن فيه أمل ذلك الزمان في في أعمارهم وأحوالهمه، وقيل: القرن أربعون سنة، وقيل: ويل: ثمانون، وقيل: مائة، وقيل: مو مطلق من الز مان، وهو مصحر قر ترن يقرن. تسبق شهادة أحدهم: أي يسرعون في الشهادة، واليمين؛ لقلَّة مبالاتهم بالدين، وتكتر شهادة الزور، واليمين الفاجرة في زمنهم. بخار أيره: وفي رواية: من غباره.


 وانتحال المبطلين: الانتحال ادعاء تول الغير او الشعر لنفسه، قيل: هو كنايةعن الكينذبي. وتأويل الجاهلين: أي تاويلهم معنى القرآن والحديث باليالياليساليس بصواب.

ذكر بعض المعييّات

على النّاسِ يوم لايدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتلّل"، فقيل:

(^) وَقال النّيِّ
 (رواهالبخاريومسلم)
 يمّرالرجل على القبر فيتمرغ عليه، ويقولُ ياليتني! كُنت مكان صاحب هذا القبر، وليس بهِ الدّين إلا البَلاء". (رواهسلم)

 الهرج: أصل الهر ج: الككثرة، والاتساع (مجحمع البحار) ويجيئ بمعنى الفتنة، وجاء



 الححيثعلى مايفسرهروواية الترمذي فيتمر غ: أي يتقلب فوق القبر، والتمر غ: التقلب في التراب. وليس به الدين: بالكسر أي العادة يعني يتمر غ، وليس التمر غ من عادته، وإنما حما
 لأمر أصابه من جهة الدين، بل يتمر غ؛ لما اجهجته هموم المعيشة وغيرها.
( ( ) وَقال النّبيّ
 عامِرة، وهي خرابٌّ من الهُدى، عُلماؤهُم شرٌّ من تحت أديم السماءٍ. من عندهم تخرج جُ الفتنةوَفيهم تعُودُ". (رواهلييقي) (1 (1) وقال النّبيّ العلانية، وأعداء السّريرَة". فقيل؟ يا رسول الله! وَكيف يكونُ ذلك؟ قال: "ذلكبرغبة بعضهم إلى بعض، ورَهبة بعضهمهمن بعضٍ ". (رواهأحمد)

ولا يبقى مِنَ القر آن: أي من علومه ومعارفه. إلارسمه: أي الظاهر منه من قراءة لفظه،


 من عندهم تخرج الفتنة: لكونهم علماء سوء غير ساعين في إصلا ح أحوالهم وإلرإ شاد

 وديانة، عظموا اللدين وأكرموا أهله وإنما يتأتى تعظيم اللدين في قلوب العوام إذا كان العلماء ساعين لذلك.


 فيقولون بألستهم: إنا معكمومنكمماتقاء شرورهم مع أن قلوبهم تبغضهمهوتعاديهم.





على دينه كالقابض على الجمر ". (ررهاهالزمئي)
(0) 10 وَقال النّبيّ

حُفالة كحفالة: بضم الحاء بعدها فاء، وفي نسخة: حثالته بالثاء المثلثّة، معناهما: الرّدي


المتاع اللذي ينبذ ولا يحفظ.



 كالقابض على الجمر : أي كما لا يمكن القبض على الجمرة إلابألم شديد كذالكا
 من الدين والإيمان إلى الشر والعصيان، فيشت على أهل الدين الدين مخالطتهمه، فإذا خالطهم
 سبوه بألسنتهم، ورموه بأبصار مهم، وظّوّوهأحمق.


كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائلّ: ومن قلةٍ نحنُ يومئذٍ، قال: "بل أنتم يومئذٍ كثير، و لكنكم غثاء كغثناءِ السّيل، ولَيَزِعِّنّ اللهُ مِن صُدُور عدوّ كم المهابة منكمَ، وَليقذفنّ في قلوبكم الوهنَ"، قال قائل يار سُول الله! ما الوهنُّهقال: "حُبُّ الدُّنياو كَرَاهية الموت" (روراهأو داره)
(17) وَقال النّبيّ يأكُلُونَ بألسنتهم كما تأكلُ البقرة بألسنتها". (رواهأحمد)



فقال قائل: أي سأل سائل وذلك من قلة نحن فيها يومئذ، ويمكن أن يكون (من) بمعنى (في



 ما الوهن؟: أي ماسبب الوهن؟ قال النبي



 الحلال والحر ام، والبقرة ههنا اسم جنس؛ ولذالمي يقل: بلسانها بَل قالن: بألسنتها.

جمع شر ط بفتحتين العلاعلامة
المسـجد. لا يجذُّون إمامًا يصلي بهم"." (رواهأحمد وأبو داود)



(Y•) وقال النّبيّ (Y) "إنه سَيَكون في آخر هذه الأمّة قومٌ؛
لهُم مثلُ أجر أوّلهمه، يَأمُرُون بالمعرُوف، وَينهُون عنِ المنكرِ،

(Y) وَقال النّبيّ

اللّدينار والدّرهـم". (روالمحمد)
أن يتدافق أهل المسجحد: أي يدراء كل من أهل المسشجدالإمامة عن نفسه، و يدفع غيره
 لاينفع: أي لاينفع الناس إلاكسب الحلالال؛ ليستحفظهم عن الوقوع في المدحرّمات



 عيياً على أهله وشينا، ومن السلف من كالذ يستحب المال للعلماء؛ كيلا يحقر همـ الأغنياء، قالل

 شئ، فليصلحه، ولايتلفه، فإنه زمان إن احتانج كان أولّ من يِذلن دينه.
 سياط كأذناب البقر، يضر بون بها النّاس، ونسَاءٌ كاسِيَات عَاريَات


الجنّة ولا يَجلدنَ ريحها، وإنّريحهها لتو جد من مسيرة كذاو كذا. (ر)




لم أرهما: لعدم ظهو رهما الآن ويو شكك أن يظهر ا.




 رؤوسهن كأسندة البخت المائلة: أي يعظمن رؤوسهن بلف عصصابة، وقيل: يكسرن

 مسيرة أربعين خر يفا أي عاماً، وفي رواية: سبعين عاماً، وفي أخرى: مائة عامه وجميع ذلك


 اتخذل النّاس: أي اتخذور الجهّالِ كبراء وزعماء، ويختار ونهم للإمامة، والإلرشاد،، والإفتاء، والقضاء، والوعظ، والتذ كير ، والتُبليغ وغير ذلك.
(Y وَقال النبي (Y) الفَرَائضَ، وعلّموها النّاس. تعلّموا القُرَّن، وعَلّموه النّاس. فإنّي امرءٌ مقبوض، والعِلم سَينقبضُ، وتَظهرُ الفتن حتّى يختلف اثنان

في فريضة لايجدانِ أحداًيفصل بينهما". (روانالداريمي)
 وإيّاكم ولحُون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء أيأيبين، والنصارى
بعدي قوم يرجّعون بالقر آن ترجيع الغناء وَالنّوح، لايجاوز
حناجرهم، مفتونة قلوبُهم وقلوب الذين يعجبُهم شأُنهم". (تمّ الباب الأول ويليه الباب الثاني بحمداللهو حسن توفيقه)

اقرؤوا القر ان بلحونِ العرب: اللحون: جمع لحن أي اقرؤره على طريقتهم، راعين



 إلى مصعد القبول. مغتونة قلو بهم: لكونهم محبين للدنيا، ومُر ائين للناس، وطالبين لتّحسينهم قراءتهم.

 فحسب، ولاير فعون رأسا للعمل.

الباب الثاني
في الوَاقِعَابت وَالقصص
وفيهِ أربعُون قِصّة
 ذَاتَ يومٍ، إذ طلع علينا رَجُلٌ شديد بياض الثياب، شليد سَوَاد الشعر، لايُرى عليه أثر السفر، ولايعرفه مِنّا أحلٌ حتّى جَّسَ إلى
 يا مُحمَّد! أنحبر ني عَنِ الإسْالمه قال: "الإسْامُمُ أن تشهد أن لا إله إله إلا الله، وأنّ مُحمّدًا رّسُولُ اللّ، وتقيم الصَّالاة، وتؤتي الزّ كاة،
 شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لاير اير عليه ألثر أثر السفر : بيان لحالته العجيبية،

 ويطهُر لباسه، وينظفه.

 في الفتح: وهذا (الثاني) أولى، نقد جاء في رواية: فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقالوا: مانعر ف هذا.
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه: أي على فخذي نفسه كما هو ألي
 الحافظ في الفتح. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمعلم ان يتواضع للسائل ويصفح عن جفائه.

وتصوم رُمضانه، وتحجّ البَيتِ إن استطعت إليه سبيلا". قالٍ: صدقَت، فُجبناله يَسألهُ ويُصِلّقّه، قال: فأخحبرني عن الإيمان.
 بالقلر خحيره و شرّه". قال: صَـَقَتَ، قال: فأخْبرني عَن الإححسَان. قال: "أن تعبُد اللّه كأنّك تَّ ها فإن لم تكُن تر ها فإنّه ير الك " قالً:



 قوله: قانل: أي ذلك الرّجل. فنأخبرني عـ الإحسان: هومصدر يتعذّى بنفسه وبغيره، تقول: أحسنت كذا إذا اتقنته، وأحسنت اللى فلان إذا أوصلت إليه نفعاً، والأوّل هو المراد
 البال حال أدائها. قال فيه إلى حالتين: إحداهما. وهي أرفع أن يغلب على العبد مشاهدة الحّق جلّ مـجدلده، حتى كأنه
 عليه شيء من أمر ه، وهو قوله
 فأخبرني عن اللساعة: أي عن وقت قيامها كما في رواية للبخاري (في كتاب الإيمان)
 ما المسزؤوْ عنها بأعله من السائل: الباءزائدة في خبر ما؛ لتأكيد النفي أي أنت وأنا مساويان في ذلك، لاأنت تعلم وقت قيامها، ولا أنا. ويستنبط منه أنّ العالم إذاسئل عما لا لا


 ثمّ انطلق فلبثت مَلِيًّا: ثمّقّقال لي: ياعُمر ! أتَدري مَنِ السَّائل؟ قلت: اللهُورسولُّأعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلّمكمم دينكم". (ررهــــم) = دليلاُعلى مزيد وَرعه. وقال القر طبي: مقصود هذا السؤ الل كف السامعين عن السؤوال عن وقت الساعة، بخلاف الأسئلة المتقدِّمة، فإن المراد بها استخرا المج الأجوبة؛ ليتعلّم السّامبون نو يعلمو بها. فأخبر ني عن أماراتها: جمع أمارةبمعنى علامة أي أخبر ني عن علامات تدل على قر ب قيامها.



 وأنترى الحفاة: جمع الحافي، وهو من لانعل له. العر اة: جمع العاري، ألياي العاريع يعنا الثياب.
 يتطاولون في البنيان: أي يتفاخرون، ويتفاضلون في تطويل البنيان، وفي كثرئرته
 جعلهم صُمّا بكماً؛ لعدم انتفاعهم بالحواس ورير إن كانت سليمة.
 ثـم أدبر فقال

 قال
(Y) وعن عَبدالله بن عمرو ثِّئنَ قال: رجعنا مَعَ رسول اللّ مِن مّحّة إلى المدينة، حتّى إذاكنَّا بمَاءٍ بالطّريق، تعجّل قوم



( ${ }^{(T)}$
 يتهناكنيّت قال: فقال: يَا أبَاذرٍ! قلتُ: لبّبك يارسول اللهِ! قال: "إنّ العبد المُسلم ليُصلّي الصّلاة، يُريدبها وَجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة". (رواهأحمد)

ويل": الويل: الحزن و والهالكُ والمشقة من العذاب. للأعقاب: خصرّ العقب بالعذاب؛



 لبيك يا رسون الله!: هو مأنحوذ من نبّ بالمكان وألبّ إذا قام به، وألبَّعلى كا كذا إذالم
 على المصدر ية بعامل لا يظهر، كأنك قلت: ألبَّ إلباباً بعع إلبّاب (قاله في النّهاية)
 فأتيتُه بوَضوءه وحاجته، فقالَ لي: "سَل". فقلت: أسألك مُر افقتك في الجنّة، قال: "أو غير ذلك"ب قلت: هو ذاك، قال:
"فأعنّي على نفسك بكثرة السجود".
 صفوفنا، حتّى كأنمّا يسوّي بها القداح، حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه. ثمّ خرج يوماً، فقام حتى كاد أن يكبّر، فر أى رجلا بادياًاصلرهمن الصّفّ"،

كنت أبيت مع رسول الله بوضوئه: بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور يقال لما يفا يفطر به ولما
 وحاجته: أي سائر ما يحتاج إليه من نحو سوالكو وسجادة (المرقات) أو غير ذلك: بسكون الواو وبفتحها أي فسسؤولك هذا أو غير ذلك، وعلى الثاني أتسأل

هذاوغير ذلك.



 عن ابتغاء مرضات اللّ، وأن نيل المر اتب العلية لايكون إلإبمخالفيالفة النفس . كأنما يسوّي بها القداح: جمع القدح بكسر القاف، وهو السّهم. وضرب المثل به للمتساويَيْن مبالغة في الاستواءا الا باديًا صدره من الصف: أي خار جًا صدرهمن صدور القوم.

فقال: "عباد الله! لتسوّنّ صُفوفكمم أوليخالفنّ اللَّبينوُجوهكم". (روراهمامكملم)

 فكان أوّل ما قالَ: "يا أيها النّاس أفشوا السلام، وأطعموا الطعَعَم،


 الحَيوانات، أوبحذف المضاف أي وجوه قلوبكم فتختلفون كما في رواية أخرى


 عرفت أنْ و جهه ليس بر جهه كذابِ: بإضافة الو جه إلى كذار الي






 الصرف، فكأنه بالإحسان إليهم قدوصل مابينه وبينهم من علاقة القر ابة والصّهر ية. تدخلو ا الجنَّة بسلام: أي بالسلامة والعافية عن أهوالل يوم القيامة، والجنة في إصطلا الشُريعة هي دار النعيم في الآخرة من الاجتنان، وهو التستر .سُمِّيت بذلك؛ لتكاتف ألف أشجارها، والتفاف أغصانها.

منهاقالت: مابقي منها إلا كتنها قال: "بقي كلّهاغير كتفها".

 بججنازة، فقال: "مُستر يح أو مستراحٌ مُنهُ" فقالوا: يا رسول اللهِ مَا المستريْحِ وَالمُستراح منه؟ فقالَ: "العبدُ المؤْنُ يستريح من نصبِ الدّنيا وأذاها إلى رَحمةِ اللهِ والعبلُ الفاجر يستريح منهُ العباد، وَالبلاد، والشجر، والدّوابُّ". (رواهالبخاريومسلم)

ما بقي منها إلا كتفها: يعني إنّا تصدقنا جميع لحمهاها، ولم ييق إلا كتفها.


 على التصدق بما استطاع وترغيب في نعماء الآخر ة بإنفاق المال.




 الصاد أيضًا، كما في سورةصَ العبد الفاجر : من الفجور، قالل في النهاية: الفاجر المنبعث في المعاصي والمير والمحارم من باب نصر ينصر ، وجاء في دعاء الوتر ونترك ك من يفجر ك أي من يعصيك ويخائلفك.



 في الجنّةِ". أشعرت يا بلال: "إنّ الصّائم لتسبّحُ عظامُه، ويستغفرلةُ الملائكة ما أكل عندَه". (رواهاليهيقي في شعبالإيمان)
 فدققت الباب، فقال من ذا؟ فقلتُ: أنَا، فقال: أنأنانا، كأنه كرههِا (رواهالبخاريوسسلم)







 كأنّه كر هها: يعني أنه الدآخل، ويعرف من يدق الباب. وفي ذلك دليل" على أنه


 تعجز عن مؤنة أملي.



 وإن كان المكان واسعأ
(


فشكى المحترف: أي في عدم مساءدة أنيهي في حرته، النبيّ: منصوب بنز عالخانض أي





 الذي هو جالسّفيه؛ إكر امامكلك وتر تهياً.





 (رواهالبخاريومُسسلم)
 حتى لم يبق من طعامه إلا لُقمة، فلمّارفعها إلى فيه، قال: بسم الله
 معه فلمّا ذكراسم الله، استقاءَمَا فَي بطنه" . (رواهأبوداود)
 و كل بيمينك: أي بيدك اليمنى؛ فإنه من خصال الأنبياءوالصّالحين.
 واحرِ، وأمّا إذا كان من أنواغِمختلفة، فلا يمنع من التناول كما جاء في حديث عكر اش
 من كلّ جانب غير ملائم، ومنبئ عن حرص صاحبه، وداللّ على سُوءٍ العشرة مع مع
 مازال الشيطان يأكل معه: من حين شرو ع ذلك الرّرّحل في الطعام؛ وذلك لأن الشي الشيطان









 عنلك، قال: "ما أنتما بأقوى منِّي، و ما أنا بأغنى عَن الأِجو منكما". (رواهفيشرحالسّنّة)
 كنا يوم بدر : يعني يوم غزوة بدر(وقعت Yه) كل ثلاثة على بعير : يعني أنّ الظهور

 من ضمير كُنّا بدل البُحض.
 الزّميل: الرفيق في السفر الذي يعينك على أمورك؛ وهو الرّديف أيضًا، والزاملة: البعير الذّي يحمل عليه الطعام والمتاع. والبعير: يقع على الذكروالأنثى من الإبل، ويجمع على أبعرة وبعران)، (قالنه في النهاية) عقبة: أي النّوبة، يقال: دارت عقبة فلانٍ أي جار ت نو بتهه، ومنه الاعتقاب وهو التناوب في الشنيء واحدا بعد واحد. قالا : أي أبولبابة وعلى يُقْمَ نحن نمشى عو ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنىى عن الأجرمنكما: أي لو كنتما أقوى مني أو كنتما أحو ج مني إلى الثواب، لفعلت، وليس كذاللك. وفي لفظ الحديث ما يدّل على أنّ هذا السؤ الل والجو اب قد تكرّرا، و في إظهار احتياج نفسه الاكريمة إلى الثواب تنبيه على أنّ


ما النّجاةُّ فقال: "أملك عليك لسانك، وليسعك بَيتُكَ،
وابك على خطيئتك". . (رواهأحمدوالترمذي)

 بنعله، فقتلها. فلما انصرف، قال: "لعن اللهُ العقرب، ماتَد عُمُصلِّلِّاً ولا غير ه، أو (قال) نبيًّا وغيره، ثمّدّدعَا بملح ووماءٍ، فجعله في إناء، ثمّ جعل يصبُّه على إصبعه حيث لدغته، و يمسخُها، ويعوّذُهَا بالمُعَوّذّتين. (رواهانيهيفي في شعبالإيمان)


 البحار: هوأمر من الثلالي أي احفظها عمالا خيرفيه (حاشية المشكاة)





 وابك على خطيئتك: فإن خير الخططّائين التوابُون الذين يستغفر ون الشّ لندن بهمه،

(1 N) أناسٍ من جُهَينة، فأتيتُ على رجل منهم، فذهبت أطعنه، فقال:
 فقال: "أقتلته وقد شهد أن لا إله إلّا اللهّ"، قلتُ: يَا رسُول اللّ!

إنّما فعل ذلك تعوُّذاً قال: "فهّا شققت عن قلبه".


اتركروه $\qquad$
 فذهبت أطعنه: أي شرعت أضربه بالرمح. نقال: لا إله إلا الله: أي أقر بكلمة الإسامام.
 هلاشققت عن قلبه: أي كيف علمت أنه فعل ذلك تعوّذأ، وما قال "لا إله إلا الله" من

 ظاهره. وشق القلب مستعار للفحص والبحث علئ علي حال قلبه، ولذا عدّاه بعن. وفي





 دعوه: أي اتر كوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً، فينبغي للمديون أن يسمع قوله.

واشترو اله بعير اً فأعطوهُ إيّاه" قالو ا: لانجد إلّا أفضل من سِنّه، قال: "اشتروه فأعطوهُ إيّاه؛ فإنّ خير كُم أحسنكم
 قضاءً". (رواهمالبخاريونُسلم)


 رسولُ الله
 ألستما تبصر انه؟" (رواهأحمدرالترمذي وأبوداوه)
 معهُما ابناهما، جاءَ الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنّما ذهبَ بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، من سنّه: السّن: الضرس، ويُرِراد به ذوالسنَّ، وأريد به هُهُنا البعير كما يقتضيه سياق الكّلام.

 أفعميا وان أنتما: تتنية عمياء، تأنيث أعمى، وهو استفـي الجهام إنكار . ألستما تبصر انه: فيه ما يدل على شدّة الاهتمام بالحجحاب، و كان ذالك زالك زمن عهد النبوة فكيف في هذا العصر المشُحون بالمتن.

فتحاكمتا إلى داود، فقضى بل للكبرى، فخر جتا على سليمان بن داود، فأخبرتاهُ، فقال: ائتوني بالسّكين أشقّه بينكمَا، فقالت
 (Y Y)



إلّا أن تجعله لي"، قال: جعلتُه لك، فرُكبَ. (رواهالترمذي) "

فقضى به للكبرى: لديل ظهرله في ذلك الوقت، ولم يكن هذا الحكم من داود

 معرفة باطن القضية. أشقه: أي أقطعه لكما؛ ليكون بينكما نصفين، فقالت الصغرى: لاتفعل ير حمك الشّ، جملة معترضة.



 للصغرى إقامة للحق، ولعله (صلوات الله وسلامه عليه) أخبر بذلك أباه ثم تضى بأمره،

 وأراد أن يكون رديفه
 "إنّي حَاملُك على ولدناقةٍ"، فقال: مَا أصنعُ بولد النّاقةِ؟ فقال
 = أي لأجلس أمامك؛ لأنّك أنت أحق بصدردابتك إلا أن تجعله لي أي صريحاً بعد علمك أنك أنت أحق به. وفي الحديث: أنه تستحبّ للر اكب أن يقدّم مر كبه للماشي إذا

 والتكرمة أنحاه المسلم على نفسه، فلو قدم من غير علم بذلك، لم يجر يجزله أن يقبل من

 التّلطان وصاحب التكرمة أنكك أحق بذلك إذالم يكن عالمابه. أنّ رجلا استحمل إلخ: أي طلب أن يحمله على دابّة، والمر ادبه أن يعطيه حمولة؛ لير كبها فقال: ما أصنع بولدالناقه؟ ولدالناقة يطلق على الصغير منه، والكبير وإن كان

 تلداإلابل إلاالنّوق" والمعنى: أنّك لو تدبّر ت، لما قلت ما قلت
 وهي أنثى الإبل. وفي الحديث: استحباب المماز حة ميع الأصدقاء والخلّانلا إذالم يكن
 تداعبنا، قال: "إني لا أقول إلا حقّاً" (.الترمذي)
 فقال: عظني وأوجز، فقال: "إذا قمت في صلاتك، فصلّ صلاة مودّع، ولاتكلّم بكالام تعذرمنه غدا، واجمعع الإياس مِمَّا


في أيدي النّاس". (رواهأحمد)
(Y0) وعن أنسٍ ڤِئنّه قال: بينما نحنُ في المسـجد مَعَ


عظني: على صيغة الأمر من الوعظ. وأو جز : أي عظ بكلام مختصر؛ ؛ لأسمعه وأعيه.
 الحق سبحانه وتقّسّ بتو جه تام، وإخلاص كلي، ويحتمل أن يكون معناه مودع حياته أي
 ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا: أي إذا أردتّ أن تتكلم، فتدبر عاقبته، ولا تكا تكلم من غير
 لايتكلم إلا قليلاُ، فسأل عن ذلك، فقال: إنما أداوم على السكوت؛

السكوت تط، وندمت على الككام مراراً. واجمع الإياس: أمر من جمع يجمع، أو من أجمع يجمع أي اعزم على الئس مما في
 لهم، ومكر مأ، ومن اتُتظ بهذه المواعظ الثلالة فقد حازلنفسه راحة الدنياو والآخرة.





وأمر رجالًامن القوم، فجاءَبدلوٍ من مأءٍ، فشّنَّهن عليه. (روراهالبخاريوريُسلم)
 فبايعناه، وصَلَّنا معه، وأخبر ناه أنّ بأرضنابيعة هو بعبالثـا
طهوره، فدعا بماءٍ، فتوضّأوتمضمض ثمر صبّه لنا في إداوة وأمرنان، حإما

لاتزر مموه: أي لا تقطوبوا عليه بوله، يقال: زرم الدّمع والبور إذا انتططها، وأزر مته إذا قطعته.








 إنْ بأر ضنابيعة لنا: البيعة بالكسر معبد النصارى، جمعه بيع بكسر الباء وفتح اليّاء، قال

فاستزهوبناه: أي طلبنا منه أن يهب لنا. وقوله: في إداوة: بالكسر، إناء صغير من جلد يتخذ للماء، وجمعها أداوى (قاله في النهاية)

فقال: "اُخر جُوا فإذا أتتّتم أرضكمه، فاكسرُوا بيعتكمه، وانضِّجُوا مَكانها بهذا الماء، واتّخذوهكا مسبجدا" قُلنا: إنّ البلد بعيد، والحرّ شديلّ، والماء ينشف، فقال: "مُدّوه هفإنّه لايز يده إلاطيبا". (رواهانسسائي) أي يقل بالجفاف من المدأي زيدوه
(YV)


 جَالسة، قال: مازلت علدزعلى الحال التّي فارقتلكِ عليها؟ قالت: نعم،

 نفسهو زِنة عَرَشهو وَِادَ كلماته". (رواهمسلم)

قوله: الماء ينشف: أي يقل بالجفاف، قال ابن الأئير في النهاية: أصل النشّف دخول الماء في الأرض، نشفت الأرض أي شر بته.

 سبحان الله: أي أنزه الله تعالى، وأبرئهة من العيو ب، أحل التـبيح التنز يه، والتقديس، والتبرئة، من النقائص، والسُّبحان مصدر كالتسبيح، وهو منصوب على المصدرية أي أسبّح اللّه سبحانا
 خلقه وقيل: على الظرفية أي قدر عدد خلقة وقيل: على المصدرية. والمعنى: أعدّ تسبيحه، وخلته، وبمقدار ماير ضاه، وبما يساوي يثقل عر شه، وبعلد كلماته.
(Y^)


(Y9) وعن أبي ذرٍ " (Y الحليث بطوله إلى أن قال: قلت: يا رسول الله! أوصني، قال: "أوصيك بتقوى الله، فإنه أزين لأمرك كُّه"، قلتُ: زدني قال: "عليك بِتاووةِ القر آن وَ ذِكر اللهِعزّو جلّ، فإنّه ذِكُّ لَكَ فَي السّهاءِ مُحتسبا: من الاحتساب، وهو من الحسب كالا عتداد من العدّ أي نا ناوياً بقتله و جه الني تعالى قوله: يكفّر اللهُ عني خطاياى: أي من التكفير مجرده كفر، وهو وهو السّتر ، وتكفير

 فيه دليل على أنّ في حقوق العباد لضيقا.




 الحديث المرفوع: "لايقعد قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الر حمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده"(رواه مسلم)

وَنورُلكَ في الأرضِ"، قلت: زِدني، قال: عليكَ بطُول الصّمت،

وهورالسّكرت

قال: "إيّاكَ وكثرة الضّحكك، فإنّه يميتُ القلب، ويذهبُ أي يور ثـ قساوته و يلهيه عن النّ تعالى
بنُورالو جه"، قلتُ: زدني، قال: "قل الحق وإن كان مُرَّا"، قلتُ:









يذكر ربّبو النذي لايذكر مثل الحيّ والميّت".



الناس أيعنعيوبهم.

 و مذا معنى قرله


 ماتقول، فقد اغتبته، و إن لم يكن فيه ماتقول، فقد بهتّه" .(ررومُسُلم) (

 ياربّ! إن فيهم عبدكَ فلانا لم يعصكَ طرفة عَين، قال: أقلبها عليه

 وقد أٔثّر في جسده، فقال ابن مَسعُوٍٍ: يارسول الله! لو أمرَتنا أن
 استظلّتحت شجرةٍ ثمّر الحوتر كها". . (رواهالتزميوابنمامة)

بيتّه: من البهتان والئهتان أعظم من الغيية وهو لايخلو منها لم يتدعُر : أي لم يتغير، وأصله قلة النّضّارة وعدم إشر اق اللّكّن، يقالْ: تمعرلونونه عند


 لو أمَر تنا أن نَبسط لك: فر اشاً لِّنا. ونعمل: أي نكسبُ الأموال ونهيّء لكُ وجوه
 أرغب فيها، وأجمع زنار فها، هذا إذاكانت مانافية، وأما إذا كانت للاستفهام، =

في الوَابِقَات وَالقصص







$=$ إلاكراككب استظلّ الر اكب تحت شجرة ثمّ راح أي ارتحل وتر كها من غير أن يجمع أور اقها وأغصانها، وأن يبني تحتها بيوتاً مرتفعة، أو أن يفرش فرشا مرفوعة. وفي
 فقلت يارسول الله هو حرّ: أي معتق منّيّي لو جه الله أي لابتغاء رضوان الله. وفعل ذلك تحرزاً عن المعصصية؛ لئلا يقع فيها فأعتقه دفعاً لسبب الُمعصية عن نفسه، ومثل هذاكثير في قصص الصّحابة ثِّهِّ و كانوا راغبين في الآخرة أشدّ رغبة، وهاربين عن عذابها أشد هُرَب
 أي ضربتك بلهبها، ومنه قوله تعالُى

قال لمسستك النّاربلام التّاكيد من الُمسّ، و الُمر اد بمسها إحر اقها و ضر بها بلهبها.

 يحفظلك: من مكاره الدنيا والآخرة. احفظ الله تحده تحجاهلك أي أمامكك، والمعنىى تجده مسارعاً لإنجاح حو ائجلك، ومامسّتك حاجة إلا أن وجدته قدقضاها، وتجلده حيت توجّهت، والتّتجاه: أصله و جاه بضم الوا او و كسرها، قلبت تاء كما في التراث.

وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنَّ الألمّمّة أي لو اجتدعت على أن ينغعُوك بشيًّ، لَم يَنفعُوك إلاّلا بشئ قد كتبه الله لكك، ولو اجتمعواعلى أن يّضروك بشئ، لم يضرّوك كُ إلابشيٍ قد كتبَه


وإذا سألت شيئًا: أي أردتٌ سؤاله فاسأل الشأن يعطيك ولاتسألأل غير ه؛ فإنّ خزائن الجود



 شئُ حتى عن جلب مصالح نفسه ودفع مضارها، نهو المستعان كما قال الله عزّو جللّ :













( (


 Ent قرية نمل قدحرّقناها قال: "من حرّق هذه"؟ فقلنا: نحن. قال:





 الجاهل، فهم أفضضل، وإنّمابعثت مُعَلَمًّا" ثم جلس فيهم. (ردهاهناّري) فرأينا حمرة: هي طائر صغير كالعصفور، معها فرخان لها، وهو تتنية الفرخ، قال في القالمو: الفر خولد الطائر: وكل صغير من الحيوانورالنبات، جمعه، أفر خوأفراخ. فجعلت تفرش: بحذف إحدى التأين من التفعل من تفرش شأطائر إذابسط جناحنيه أي




 الفهم، والمراد ههناعلمالشريعة ونهـها.
 فقال: يا رسُول الله! إنّ لِّى مَملو كين يكذبُونَي ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنامنهم؟ فقال رسُول الله "إذاكانَ يُوْمُ القيامةِ، يحسبُ ماخحنوك وعصَوك و كَذبُوك،
 لالكَ ولاعليكَ، وإن كان عقابُك إيّاهم دُون ذُنوبهم، كانَ فضهلاً للكَ، وإن كانَ عقابُكك إيّاهُم فوق ذنوبهم، اقتصّ لهمم منك الفضلٌ" فتنحّى الرّجل، و جعل يهتف و يبكي، فقال له رسُول اللهِ الْقِسْطُ لَيْوْ الْْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ

 كان كفافا: كفاف الشيءمالا يفضل عنه. (برابر سرابر) لالكك ولا عليك: بيان لكفاف أي لالك فيه ثواب و لاعليك فيك فيه عقاب. كان فضلالكك: أي يكون الفضل لكك و يقتص الفضل لك منهم.

 على نفسه متفكر أفيما يعامل به يوم القيمة.
 (رواها الترمني)
(r^) يسألُونَ عَن عبادة النّبيّ، فلمّا أخحبروا ابها كأنّهم تقالّو هَا ،

أشهجكك أنهم كلهم أحر ار : جمع الحرّ أي عتقاء، ولا يخغى مافيه من تعاظم الصّحابة

 القسط، لانه مصلدر ، وصف به للمبالغة ليوم القيامة أي لجز اء يوم القيامة ألو ألوأله ألو أوفيه،

 أي أحضر ناها،
 وأر اهيط، ومنه قوله عزورجل

 كيف يصلّي في البيت ليلاُ ونهارأ سوى المكتوبة، هل يداوم مليار على الصوم أم لوْ فقالت








 وَمَا تأخّر، فقال أحدهُم: أمّا أنا فأُصلِيّي اللّيل أبداً، وقال الآخر: أما أنا فأصُومُ النهار أبداً ولا أفطر، وقال الآخرُ: أنا
 "أنتم اللّذين قلتم كذا و كذا؟ أما وَاللِّ! إنّي لأخششاكُم لله وأتقاكم له، لكنّي أصُوم وأفطر، وأصلّي وأرقدى، وأتزوّاج النّسَاء، فمن رَغب عَن سُنتي فليس مِنّي". (رواهالبخاريوسسلم)
 ذات يو مٍ ثـم أقبل علينا بو جههه ، فو عظنا مَوعظة بليغة فمن رغب عن سُنتي فليس منَي: أي ليس من أتباعي وأشياعي، ولا أحسبه من جِبري، ولا يخفى أنه فكيف بالمذين يعضُونه





 أي جميع مافر ط منك ممَا يصح أن يعاتب عليه.
 ذرفت منها الُعيون: أي جرت الدُّموع منها، ووجلت منها القلوب أي خافت لتأئير تلك الُموعظة فيها. فقال رجل: يارسول الله! كأنّ هذه موعظة مودع (بكسر الدّال

 وتحذيرهم، فظن أنّ ذلك لقرب وفاته ومفارقته. فأوصنا أي فمرنا بما فيه كمال صلاحنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله، هذا من جوامع الكلم؛ لأن التقوى امتثال المأمورات، والاجتناب عن المنهيات. والسمع أي وأوصيكم بالسمع لكالام الخليفة والأمير سمع قبول واتباع. والطاعة أي وأوصيكم بأن تطيعوا إذا أمركمم مالم يأمر بمعصيةٍ، كما مرّ في الباب الأوّل، وإن كان أي ذو الأمر عبداً حبشيا أسود اللّون قبيح المنظر، وفي رواية أخر جها البخاري مرفوعاً "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد
 يقود كمم بكتاب اللّ، فاسمعو اله وأطيعوا" والمر اد بالمـجد ع مقطو ع الأذن والأنف . فإنّه من يّعش أي من يبقى حيّا بعدي أي بعد موتي فسيرى اختلافاً كثيراً، وفي الاختلاف ضرر كثير، وميل عن سواءِ اللّبيل، فعليكم حيئئذ بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، تفلحون بذلك، وتنجون عن المهالك؛ وإنما أمر باتباع سنّة الخحلفاء؛ لأنهمملم
 أي الذين هداهم الله إلى الحق، والمر اد بالخلفاء الر اشدين المهديين الخلفاء الأربعة: أبو

 واحغظوها بالعمل. وعضوّا عليها بالنواجذ: جمع ناحذة (بالذال المعحمة) قيل: هو الضضرس الأخير، وقيل: هو مرادف السّن، وهو كناية عن شدّة الملازمة بالسنّة والتمسّك
 تحدث في الدين بعد الحلفاء الراشدين اعتقاداً كان أوغيره، فإنه بدعة وكل بلد بدعة ضلالة؛ =

كأنّ هذه موعظة مودّع فأوصنا، فقال: "أوصيكم بتقوى اللد
 فسيرى الختلافاً كثيراً، فعَليكم بسنّتي وسنّة الخلفاءِ الرَّاشدين

 ( ع ( ) ( ) حمارٍ، ليس بيني وبينَه إلّا مؤ خّرة الرّحلى، فقال: يامعاذ! ، لأن الحق ماجاء به النبي $=$ فما لا ير بع اليه، يكون بدعة وضالالة؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلالال، والبدعة أقبح شئ







 بعض المسائل عن العوام نصيحةً لهم.

 الخطاب، وعلى آله وصحبه خير آل وأصحاب]
"هَل تَدري ما حق الله على عِباده وما حقّ العباد عَلَى اللّهِ" قلتُ: اللله ورسُوله أعلمُّ، قال: "فإنَّ حق اللهِ على العباد أن يعُبُوْ ه، ولايشر كُوا به شيئًا، وحقُّ العباد على اللهُ أن لا يعذّب من لا يشركُ به شيئًا" قلتُ: يا رسول اللهِ! أفلا أبششّرُ به النّاس؟ قال: "لاَتبشّرهـم فيتّكلوا". (رواهالبخاريومسلم)
[وهذا آخر الأحاديث من هذا الباب، وبتمامه تمّ الكتاب، والحمد الله ربّ العلمين، والصلاة على سيد رُسُله محمّد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: (عفا الله عنه وشكر سعيه) فرغت من تسويد هذا الكتاب بحمد الله وحُسن توفيقه في شهر رمضان المبارك سنة أربع وسبعين بعد


## الفهرس

| $r$ | مقدمة الكتاب ............................. | -1 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | الباب الأول |  |
| $\varepsilon$ | الجملة الإسميَّة | -r |
| 11 | نو | $-r$ |
| 17 | الجملة الاسمية التي دخل عليها لا . . . . . . . . | - ๕ |
| IV | الجُملة الاسمّيةُ الّيتِ دَحلت عليها حرف إنّ | -0 |
| Yr | إنَّمَا، الُْمكلَة الفِليَّة | - 7 |
| Y乏 | ابلجملة الفعلية التي في أولّ "لا النّافية ........ | -V |
| ry | صيغ الأهروالنّهي | - |
| rr | ليس الناقصة ...... | - 1 |
| $r$ |  | -9 |
| $\varepsilon r$ | نوع آخر منه | -1. |
| $\varepsilon$ \& | ذكر بعض المغيبَات .... | -11 |
|  | الباب الثاني |  |
| -or | في الوَآقعات والقصص......................... | $-1 Y$ |

Mr-or ..........................

يارواشت
$\square$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ $\longrightarrow$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ $工$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ $\xrightarrow{[ }$
$\qquad$
$\qquad$



